





For several years I have been reading letters written by Dr. Esther 
L. Hibbard, who was a missionary of the American Board of 
Commissioners for Foreign Missions and the first president of 
Doshisha Women’s College of Liberal Arts. In the course of my 
reading, I realized that during Japan’s postwar reconstruction period 
she held a number of meetings in Japanese about democracy and 
American life.
Hibbard returned to Japan in fall 1946 after five-year stay in the 
States necessitated by the war. As soon as she reached Kyoto, she 
picked where she had left off, resuming her college teaching as well 
as teaching at the girls’ high school and reestablishing her English 
Bible class at Doshisha Church. Finding the Japanese in dire need, 
she urgently asked her parents and American supporters to send 
relief goods including food, clothes, daily essentials and delivered 
them herself. She was appointed to be chairman of the Japan 
Branch of the American Board in January 1947. She also took a 
position as a board member of Kyoto YWCA in charge of the hostel 
department.
In addition to these hard jobs, she traveled in Kyoto and the 
surrounding area to make speeches in Japanese about what 
democracy is and how American people live, in responses to 
requests by the Japanese. She even made a radio broadcast 
answering questions about American culture in Japanese. She wrote 
to her supporters in March 1947, saying “The phase of my work 
which I scarcely anticipated was the demand for talks in Japanese 
on American life. If I had foreseen it, I should certainly have 
gathered more specific data for talks on educational methods, 
women’s societies, current literature and home life.”
What made Hibbard take on these jobs? How did she conduct 
them? This paper will investigate possible reasons for her tireless 








































の百合若伝説を研究し、1944年６月に Oriental Civilization の分野４で
Ph.D. を取得した。ミシガン大学在学中は、ミシガン大学で実施されていた




















































































































































































































































保管されている「ヒバード書簡」（Carlisle V. Hibbard Papers, 1811-1954（Call 
number: Wis Mss QN; PH 1556）．）、ウィスコンシン大学アーカイブスに保
存されているウィスコンシン大学 YMCA関係の書類の Hibbardの項目（Series 
51/2 YMCA, Hibbard, C. V., Administration Records.）にある書簡、及びハー
バード大学ホートン・ライブラリーに保管されているアメリカン・ボードの宣教
師 文 書（Harvard University―Houghton Library/American Board of 
Commissioners for Foreign Missions. American Board of 
























Makino, Toraji, 1941, 03, 08）。そのことは直ちに宣教師に伝えられ、ヒバー
ドは翌日母への手紙に、「ついに私たちは退去通告を受け取った（“we did get 



































The Capital Times の見出しは、“To Back Cause Of Democracy at Nip 
School”となっており、もう一社（新聞社名不明）の見出しは、“Her Return to 













15 Jean H. Grant（1913-1961）アメリカン・ボード宣教師。1947年４月に夫ロバー
ドとともに来日。社会科学を専門とし、同志社大学で社会事業を講じた。同志社
女子大学でも嘱託講師を務めた。
16 Robert H. Grant（1911-1974）アメリカン・ボード宣教師。1947年４月に妻ジー
ンとともに来日。専門は英米文学。同志社大学で米文学史を講じた。新制同志社
女子大学のカリキュラム委員を勤め、リベラル・アーツの導入に貢献した。
17 当時の日本人の食料不足の様子は以下のように報告されている。
　「1946年に入っても配給米の遅配・欠配が続き、5月の東京では配給量が220ｇ
に落ち込んだ。５月19日皇居前で25万人を超える都民が「飯米獲得人民大会」（食
糧メーデー）を開いた、、、、。1000万人の餓死者が出るとまでいわれ、飢餓が大規
模な暴動へ発展するのを GHQが恐れたほど、事態は緊迫していたのである。」（薄
井寛「戦中戦後の食料難を歴史教科書はどう書いているのか」JC 総研レポート、
2015年夏、VOL.34、p.25.〈http://www.jc-so-ken.or.jp/pdf/ja_report_writer/
H-Usui/150623_01.pdf〉）
　外国人も常に食料不足に悩まされていた。そのためヒバードは食料を送ってく
れるように頻繁に両親に要求していた。その様子は、拙著「ある女性宣教師の戦
後通信：エスタ・L・ヒバードの1946年11月～1947年１月のハガキ」『アスフォ
デル52号』同志社女子大学英語英文学会、2017、pp.47-77.）を参照されたい。
